







  The aim of this paper is to give objective explanations to the behaviors of 
Japanese literary language by taking Cognitive Linguistics approach. In this paper, 
the peculiarity and the significance of the canonical viewing arrangement includ-
ing the ego-centric viewing arrangement in the third person novel in Japanese are 
explained. This viewing arrangement makes both a narrator and a character take a 
joint attention, and consequently makes the lyrical style, which is a Japanese-spe-
cific literary style.






























































































































??　プロセス /タ 過　去 判　　断 遠　　　隔 標準的視点構成
φプロセス /タ 過　去 判　　断 遠　　　隔
　プロセス /テイタ 過　去 判　　断 遠隔同位置
??　プロセス /ル 未　来 非 判 断 乖　　　離
φプロセス /ル 現　在 判　　断 直接同位置 　自己中心的














名称について断っておきたい。Langacker（1985）では ‘canonical viewing arrangement’と
‘ego-centric viewing arrangement’という名称が付されていることから，これまでは「標準的
視点構成」と「自己中心的視点構成」として日本語に直してきたが，これらの名称，とりわ















































































































































（1956: 3）の英訳文 “The train came out of the long tunnel into the country. The earth lay white under 
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